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This paper discusses the realities and possibilities of multicultural preparatory 
schools in South Korea, dealing with some policies of Kyong-gee Provincial Education 
Office. They are in the outside of the official education system in Korean context, but, 
funded by the public bureau, play critical roles to adjust children of multi-cultural 
families, which are growing in recent years, to the formal education system. Visiting a 
junior high school, as a case study, practicing the multicultural education, it analyzes 
how the school faces the challenges through the interview to responsible teachers and 
classroom participation. The findings are threes below. 
First, the preparatory school simplifies the admission procedure for recruiting more 
students and focuses on Korean language classes on curriculum to connect the children 
more smoothly with the Korean public education system at the earlier stage. Next, 
despite of the government suggestion, customizing and individualizing education 
method is not always true in the current situations due to the budget insufficiency. 
Third, general schools rarely offer multicultural education programs although the 
bureau emphasizes that many other Korean students are required to recognize the 
state of multicultural society in current Korea.  
    

























1990 年の 1.2%から 2007 年には 11.1％へと上昇
し，「多文化家庭」2の急速な拡大を生んだ3。 
このような多文化社会への移行は，多様な文化 広島大学大学院教育学研究科博士課程前期 
（20 12 22 ）



























































































































































[表 1] 多文化家庭別生徒の特徴 
政策対象 
一般的な特徴 


























































教育庁は，2016 年 4 月現在，小学校 3 校と中







































業時数は 1 日 3 時間以内（週 15 時間以内）で運
営される。また学力審議の申請ができるよう，必
須履修課程として KSL が週 10 時間以上運営され，
生徒別履修時間の合計は 240 時間以上になる。






































2016 年 11 月現在在籍の生徒は 2 クラスの 15
名である。開校以来の生徒 45 人の家庭状況をみ


























同校では，表 1 のように KSL が 1 日 3 時間（但


















[表 2] P 中学校の多文化予備学校時間割 































支援する取り組みである。P 中学校は表 2 のとお



















































































































12 京畿道教育庁，同上，21-23 頁。 
13 教育科学技術部『多文化家庭学生の現況』2012 年。
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